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　In this paper, three causal reasoning models are reviewed. These models attempt to incorporate 
the semantic memory's retrieval process and the role of the working memory into the causal 
reasoning process. The findings have revealed an inconsistency between two domains: the 
automaticity of semantic memory retrieval and the two-system view of reasoning. When people 
reason from a causal conditional, the information retrieved that is related to the target causal 
relationship can change mental representation of the relationship between causes and effects. The 
retrieval process of alternatives and disablers, which is considered to be in System1 (the heuristic 
process), demands a working memory resource (De Neys, Schaeken, & d'Ydewalle, 2005). It is 
argued that each stage of reasoning systems should include both heuristics and normative 
procedures at different levels.









































































































& Holyoak, 1985）や社会的交換理論（Cosmides, 
1989）といった推論スキーマの抽象性や生得性
に 関 す る 議 論， 関 連 性 理 論（Sperber & 
















くものを前件否定（denial of the antecedent; 
DA），p→qとqからpを導くものを後件肯定



































する割合が格段に高くなる（e.g., Evans et al., 
1993；Wason & Johnson-Laird, 1972）。課題の
論理構造が全く同じであるにもかかわらず，条
件文の“内容”によって実験参加者のパフォー
前件肯定 前件否定 後件肯定 後件否定
（MP） （DA） （AC） （MT）
p→q p→q p→q p→q
　 p 　¬p 　 q 　¬q






前件 後件 実質含意 実質等値
p q p→q p←→q
真 真 真 真
真 偽 偽 偽
偽 真 真 偽

























































している（see also, Cummins, 1997）。
　確かに，下記の（a）のような物理的因果関
係を扱った“内容”の条件文は一般的に双条件





























う な 性 質 を 持 つ も の が 多 く， 共 変 動
（contingency）と確率的概念の必要性が指摘さ

















































































































accessibility） も 重 要 で あ る と い う（e. g., 































間の意味的関連性の強さ（the strengh of the 
semantic association）もまた，ACとDAに対
する不確実反応の割合に影響するという






メ ン タ ル モ デ ル 理 論（e. g., Johnson-Laird, 










　まず，第１前提“if p then q”で与えられた
情報を使って，推理者は次のような初期モデル
を作る。１行目は p と q が共に存在することを
表すメンタルモデル，２行目の…は，他のモデ
ルが存在する可能性を表す。










































いほど高くなる（e. g., Quinn & Markovits, 







Neys et al., 2002）。さらに，ワーキングメモリ
の容量や負荷の程度と，反例となりうる情報の
長期記憶からの検索との関係を調べた（De 







































による。（e.g., Evans et al., 1993；Falmagne & 







































Evans & Over, 1996；Gigerenzer & Selten, 
2001；Gigerenzer, Todd, & The ABC Research 




























い と い う（ 合 理 性 ２）（see also, Evans & 
Over, 2004）。２つの合理性の区別には，この
他にも，適応的合理性（adaptive rationality）







































































は十分確証されたといえるだろう（e. g., Byrne, 
1989；Cummins, 1995；Cummins et al., 1991； 





























Cummins, 1995；Evans & Over, 1996）。思考
の 二 重 プ ロ セ ス 理 論（the dual process 
theories）では，背景知識と課題内容の効果を
ヒューリスティックス，つまり，システム１の






（De Neys et al., 2002）。しかし，ワーキングメ
モリに与えた負荷が検索効率を落とすという結
果から，思考の二重プロセス理論という考え方



























節 約 的 特 性（Gigerenzer & Selten, 2001； 







み え る（e. g., Evans, 1989；Evans & Over, 
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